








parative Study of the Side B





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































とゝめぬ様に、すへし 心をすてゝ、すてぬ也。○一 　敵のかまへ 太刀
先サキ
、我方へむかはゞ、あぐる所につけてう












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① 　手字種利剣（百様の構あり共、唯一つに勝つ事） 　　②有 の拍子 　附有も有、無も有と云ふ事 　　③水月 　付其影の事 　　④神妙
『兵法家伝書』伝本の比較研究Ⅱ23
剣の事（神・妙の釈） 　　⑤病気を去る 　　⑥指目の事 　　⑦歩みの事 　　⑧一理の事 　　⑨敵身方両一尺の事 　　⑩是極一刀の事
 






















































心持也。 （傍点筆者）ここは、打ったところに 置くこ なく、打っ らすかさず我





























Comparing the text of “Heiho-kaden-Syo” of Ogi-Nabeshima （which the author is 
now reproducing） with that of Hosokawa, this study aims to illustrate all the textual 
variants to see if the text is based on the common source. Reading “Katsuninken 
Gekan” from “Heiho-kaden-Syo” the finds that （） the textual style peculiar to 
“Katsuninken Gekan” is also found in “Setsuninto Jokan”; （） the different styles of 
rubric （giving kana along Chinese characters） are found especially in “Katsuninken 
Gekan”; （） these two texts of “Heiho-kaden-Syo” are therefore unlikely to be based on 
the same textual source.
